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Solute removal performance of the blood purifier is closely related to the structure of the hollow fiber 
membrane involved in the device. In this study, we evaluated the structure of dialysis membrane by 
conducting aqueous dialysis experiment from the inside to the outside of the membrane and its opposite. 
As a result, it was found that the asymmetry and the porosity of the asymmetric dialysis membrane can 
be semi-quantitatively evaluated by using the experimental method of this study. 


























液（二成分系）を用いた。Table 1 に示す 4 種類の血液浄
化器を使用し、試験液流量 QB = 200 mL/min、透析液流量
QD = 500mL/min、濾液流量 QF = 0,30,45,60 mL/min で、中
空糸膜の内側に試験液、外側に透析液を送液する通常の透
析実験（内外透析、Fig.1）を行った。実験中に試験液の体




評価指標には (1)式で定義されるクリアランス  CL 
[mL/min] を用いた。また、内外透析の CLに対する外内透
析の CL の比を膜の非対称性を評価する指標として IHD























Table 1 使用した血液浄化器 







MFX-21Seco PES MFX 
PN-220X PSf PNX 












きいビタミン B12の IHDは 1に漸近した。 








IHD が PNX で 1.10、FIX で 1.12、MFX で 1.20と異なるこ
とから、非対称構造の溶質透過性から見た膜の非対称性は、
MFX が最も大きいものと思われた。 





違いを評価するためにはアルブミンの C0 及び QF を増大
させる必要があると思われた。 
 外内透析では、膜が均質構造を有する FBにおいて、ビ















Fig.4 アルブミン存在下におけるビタミン B12の 
CL低下率（左：内外透析、右：外内透析） 
 






の現状（2016年 12月現在）, p3 , 2017 
2) 伊藤章：膜濾過－細孔モデルと濃度分極モデル－,化
学工学会誌 79(12) , p1~3 , 2015 
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